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Abstract
　The purpose of this study were to investigate the relationship among identity 
development, school education, best friend, and family functioning, and to compare 
the difference between the lower grades and the upper grades in university students. 
Participants were 170 students （the lower grades: 16 freshmen, 86 sophomores; the upper 
grades: 26 juniors, 42 seniors）. The results revealed that （1） The family functioning was 
related to identity development （ideological identity and relational identity） in the lower 
grades, but not in the upper grades, （2） The lower grades committed and explored in 
depth for school education more than the upper grades, （3） Both grades were high in both 
commitment and deep exploration for best friend tend to be higher on identity （ideological 
identity and relational identity）, （4） Both grades were high in both commitment and deep 
exploration for school education tend to be higher on relational identity than ideological 
identity. This result seems to be related with characteristics of identity development among 
Japanese.





























（Marcia & Friedman, 1970 ; Grotevant, Thorbecke 
& Meyer, 1982 ; Archer, 1989 ; Josselson, 1994 ; 岡
本, 1997など）も行われるようになった。宗田・岡


















マネジメント尺度の日本版（Japanese version of 
































も明らかである（Orlofsky, Marcia & Lesser, 1973 ; 
Grotevant, Thorbecke & Meyer, 1982 ; Kox & 





























































































































マネジメント尺度の日本版（Japanese version of 






















を検討するため t 検定を行ったところ，家族機能 
（t （168） = 2.05, p < .05）において１・２年生のほう
が得点が有意に高かった。また，U-GIDSについて
は，学業における「コミットメント」（t （168） = 1.73, 
p < .10），「深い探求」（t （168） = 1.89, p < .10）に
おいて，１・２年生のほうが得点が有意に高い傾向
がみられた。アイデンティティ尺度については，「個」
の合計得点（t （168） = 1.88, p < .10）およびアイデ



















コミットメントはr =.34, p<.01，深い探求はr =.21, 
p<.05， 友人：コミットメントはr =.42, p<.01，深い

















（r =.29 ～ .50, p<.01 ～ .05）。また，U-GIDSの「友人」
各下位尺度とアイデンティティ尺度全体および各下
位尺度との間にも，友人下位尺度の「コミットメン

























































































































得点（F（2, 99）=4.96, p<.01），「関係性」合計得点（F（2, 
99）=10.33, p<.001），関係性下位尺度の「個体内関







得点（F（2, 65）=7.73, p<.01），「個」合計得点（F 
（2, 65）=3.74, p<.05），「関係性」合計得点（F（2, 
65）=9.93, p<.001），関係性下位尺度の「個体内関







（F（2, 99）=4.36, p<.05），「関係性」合計得点（F（2, 
99）=12.92, p<.001），関係性下位尺度の「個体内関







































































































































形成の重要な要因である（Orlofsky et al., 1973 ; 
Grotevant et al., 1982 ; Kox et al., 1990 ; Crocetti et 
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